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2002年�2003年研究業績一覧
of Plasmas， Vol. 10， No.2 :  392-397 (2003) 
Formation of Sporadic Plasma Jet from a 
Disrupting Magnetic Flux Tube. J.L Sakai， 
K. Nishi and LV. Sokolov: The 
Astrophysical Journal ， Vol. 584: 1095-1106 
(2003) 
Tearing Instability of a Force-Freee 
Magnetic Configuration in a Collisionless 
Plasma. N.A. Bobrova， S.V. Bulanov， G.E. 
Vekstein， J.L Sakai ， K. Machida and T. 
Haruki: Plasma Physics Reports， Vol. 29， No. 
6 :  449-458 (2003) 
10. Particle 
8 .  
9 .  






counter-streaming instability in magnetized 
pair plasmas. S. Saito and J.L Sakai: 
Physics of Plasmas， March issue， (2004， in 
press) 
1 1 .  Emission of Electromagnetic Waves from 
Counter-streaming Region in Magnetized 
Pair Plasmas. S. Saito and J.L Sakai: The 
Astrophysical Journal Letters: (2004， in 
press) 
12 .  Magnetic Extraction of Black hole 
Rotational Energy: Method and Results of 
General Relativistic Magnetohydrodynamic 
Simulations in Kerr Space-time. S. Koide: 
Physical Review D 67: 104010 (2003) 
13. ブ ラ ッ ク ホ ー ル : 磁場に よ る 回転エ ネ ルギー の
引 抜 き . 小出員路， 柴田一成， 工藤哲洋: 日 本物




2 .  
3 .  
プロ シーヂィ ング等
1 .  Development of  Bipolar Pulse Accelerator 
for Intense Pulsed Ion Beam Acceleration. K. 
Masugata， Y.  Fujioka， R. Tejima， L 
Kitamura， H. Tanoue， and K. Arai: 
Proceedings of 4th Int'l Symp. on Pulsed 
Power and Plasma Applications and Int'l 
Workshop on Applications of Pulsed Power 
to Nanosized Materials， Nagaoka， Japan， 
Oct. 19-22 ，  2003: 291-295 (2003) 
Characteristics of High Energy Ions 
Produced in Plasma Focus. K. Masugata， Y. 
Kawaguchi， and L Kitamura: Proceedings of 
4th Int'l Symp. on Pulsed Power and Plasma 
Applications and Int'l Workshop on 
Applications of Pulsed Power to Nanosized 








1 .  Purity of nitrogen ion beams produced in 
plasma focus. K. Takao， T. Honda， L 
Kitamura and K. Masugata: Plasma 
Sources Sci . Technol . 12: 404-41 1  (2003) 
雷雲の位置推定の た め の水平方向電界計の開発.
T. Tantisattayakul， 北村岩雄， 村井忠邦， 升方
勝 己 ， 上 浩一 郎 : 電 気 学 会 論 文 誌 B， 234(1) :  
(2004，in press) 
反発浮上小型磁気軸受の 回転特性 と 振動回避法
の提案. 大路貴久， 飴井賢治， 作井正昭， 山 田
外 史 : 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ， Vo1.27， No企
486-490 (2003) 
Development of A Polygon Scanner Motor 
using Single-Axis Controlled Repulsive Type 
Magnetic Bearing System. T. Ohji ，  S. Ikeno， 
K. Amei， M. Sakui， and S. Yamada: 
International Journal of Applied 
Electromagnetics and Mechanics: (in press) 
ANew Conveyor System Based on A Passive 
Magnetic Levitation Unit having Repulsive 
Type Magnetic Bearings. T. Ohji ，  S. 
Ichiyama， K. Amei， M. Sakui， and S.  
Yamada: J ournal of Magnetism and 
乱1agnetic Materials: (in press) 
Conveyance Test by Oscillation and Rotation 
to A Permanent Magnet Repulsive Type 
Conveyor. T. Ohji ，  S. Ichiyama， K. Amei， M. 
Sakui， and S.  Yamada: Journal of IEEE 
Transactions on Magnetics: (accepted) 
Generation of magnetic field and electrostatic 
shock wave driven by counter-streaming pair 
plasmàs. T. Haruki and J.L Sakai: Physics 




3. Trial Production of the Permanent Magnet 
Repulsive Type Conveyor System on the 
basis of A Passive Magnetic Levitation Unit. 
T. Ohji ，  S. Ichiyama， K. Amei， M. Sakui， and 
S. Yamada: International Conference on 
Electrical Engineering (ICEE2003) : CD-ROM 
(2003) 
国際会議
1. Formation of Magnetic Islands due to 
Temperature Anisotropy during Electron 
Dynamical Time Scale in Electron-Ion 
Plasma. S. Saito and J.1 .  Sakai: International 
U nion of Geodesy and Geophysics 2003 
(IUGG 2003) ， 6/30 ・ 7/11 (2003) 
2. Particle Acceleration due to Electrostatic 
Shock Wave driven by Counter-Streaming 
Pair Plasmas. S. Saito and J.1 .  Sakai: The 
28th International Cosmic Ray Conference 
(ICRC 2003) ， 7/31 '8/7 (2003) 
3. Particle Acceleration during 
Counter-Streaming Instability in 
Magnetized Pair Plasmas. S. Saito and J.1 .  
Sakai: The 13th International Toki 
Conference on Plasma Physics and 
Controlled Nuclear Fusion 12/9 ・ 12/12 (2003) 
4. Proton Acceleration in a Single-Loop 
disrupted during Collision of Two Moving 
Solitary Magnetic Kinks. J.1 .  Sakai ， A. 
Kakimoto and 1 .  Sokolov: The 13th 
International Toki Conference on Plasma 
Physics and Controlled Nuclear Fusion， 12/9 
・ 12/12 (2003) 
5 .  General Relativistic MHD Jets. S. Koide: 
Korea罰Japan Seminar on High-Energy 
Emission from Accreting Compact Objects ， 
Kyoto ， Japan， March (2003) 
6. Relativistic Outflow Formation by Magnetic 
Field around Rapidly Rotating Black Hole. S. 
Koide: Stellar-Mass， Intermediate-Mass， and 
Supermassive Black Holes， Kyoto， Japan， 
October (2003) 
その他の論文
1 .  両極性ノ �)レス 加速器 に よ る 高強度パル ス イ オ ン
ビ ー ム 発生. 升方勝己， 三井千尋， 藤岡裕貴，
手島 怜， 北村岩雄: 電気学会パ ル ス パ ワ ー 研
究会資料、 PPT-03-5: 25同30 (2003) 
2. Developemenrt of Bipolar Pulse Accelerator 
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for Intense Pulsed Ion Beam Acceleration. Y. 
Fujioka， C.  Mitsui， 1. Kitamura， T. 
Takahashi， K. Masugata， H. Tanouea， K. 
Araia: Research Report， NIFS-PROC-54 
(National Institute for Fusion Science， 
Nagoya， Japan， Workshop on Physics and 
Applications of Micro and Fast Z-Pinch 
Plasmas， Dec. 5-6， 2002) : 38-44 (2003) 
3 .  Generation of Intense Pulsed Nitrogen Ion 
Beam by a Br-Type Ion Diode with Gas Puff 
Plasma Gun. R. Tejima， 1. Kitamura， T. 
Takahashi， K. Masugata， H. Tanou♂， and K. 
Arai*: Research Report， NIFS-PROC】54
(National Institute for Fusion Science， 
Nagoya， Japan， Workshop on Physics and 
Applications of Micro and Fast Z-Pinch 
Plasmas， Dec. 5-6， 2002) : 45-50 (2003) 
4. Characteristics of High Energy Ions 
Produced in Plasma Focus. T. Honda， 1. 
Kitamura， T. Takahashi， and K. Masugata: 
Research Report， NIFS-PROC-54 (National 
Institute for Fusion Science， Nagoya， Japan， 
Workshop on Physics and Applications of 
Micro and Fast Z-Pinch Plasmas， Dec. 5-6， 
2002) : 1 12-118 (2003) 
5. 1 軸制御 に よ る 反発浮上磁気軸受の ポ リ ゴ ン ミ
ラ への適用 と 回転特性の評価. 大路貴久， 池野
茂之， 飴井賢治， 作井正昭， 山 田外史: 電気学
会マ グネ テ ィ ッ ク ス ・ リ ニ ア ド ラ イ ブ合同研究
会資料， MAG同02-99 LD-02-127: 17-22 (2002) 
6 反発浮上非接触天秤の微小質量測定. 中J l I敏一，
大路貴久， 山 田外史， 岩原正吉: 電気学会 マ グ
ネ テ ィ ッ ク ス 研究会資料 MAG-02-170 : 23-26 
(2002) 
7. 永久磁石反発浮上形 コ ン ベ ア の提案 と 反発浮上
ユ ニ ッ 卜 の基礎特性. 大路貴久 市山 悟， 飴井
賢治， 作井正昭， 山 田外史: 電気学会 マ グ ネ テ
ィ ッ ク ス 研 究 会 資 料 MAG-02-171 : 27-31 
(2002) 
8. 反発浮上ユ ニ ッ ト 列 に よ る 永久磁石反発浮上形
コ ン ベ ア の 構成 と 搬送試験. 大路貴久 ， 市 山
悟， 飴井賢治， 作井正昭， 山田外史: 第15回 「電
磁力関連の ダイ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム 講演
論文集: 261-264 (2003) 
9 .  微小質量測定の た め の永久磁石反発形磁気軸受
天秤. 岡 田知忠， Alaa Hussien， 大路貴久， 山
田外史， 岩原正吉: 電気学会マ グ ネ テ ィ ッ ク ス
研究会資料， MAG-03-146 : 1-5 (2003) 




















搬送力試験. 大路貴久， 市山 悟， 飴井賢治， 作
井正昭， 山 田外史: 電気学会 リ ニ ア ド ラ イ ブ研
究会資料， LD-03-102: 57-61 (2003) 
1 1 . 双方向 ス イ ッ チ を用 い た新 し い単相 マ ルチ レ ベ
ル イ ン バ ー タ 回路. 飴井賢治， 牧野弘康， 大路
貴久， 作井正昭 : 電子情報通信学会電子通信エ
ネ ル ギ ー 技 術 研 究 報 告 ， EE2003-14:pp79-84 
(2003) 
12 . マ ル チ レ ベ ル化に よ る 単相PWM イ ン バ ー タ の
高周波成分低減法. 飴井賢治， 前田智和， 大路
貴久， 作井正昭 : 電気学会半導体電力変換研究
会資料， SPC-03-95 : pp41-46 (2003) 
原著論文
1 .  Expression of  contour vibration modes of  a 
square plate by scalar and vector velocity 
potentials. Masahiro Sato ， Y ousuke 
Takahata， Minoru Tahara and Iwata 
Sakagami Acoustical Science and 
Technology， (edited by the Acoustic Society 
of Japan) ， Vo1.23， NO.6 : 346-349 (2002) 
On a Transmission Line Lowpass Filter 
Using Radial-Line Stubs. 1. Sakagami， Y. 
Hao， and A. Tokunou IEICE Trans. ，  
Electron. ，  Vol.E86-C， NO.8 : 1629-1634 (2003) 
A Nonlinear and Dispersive Anisotropic 
Perfectly Matched Layer Absorbing 
Boundary Condition for the 
Finite-Difference Time-Domain Methods. 
M.Fujii and P.Russer : IEEE Microwave and 
Wireless Components Letters ， vo1 .12 ，  no.1 1 : 
444-446 (2002) 
Convergence of FDTD and 
Wavelet-Collocation Modeling of Curved 
Dielectric Interface with the Effective 
Dielectric Constant Technique. M.Fujii， 
D.Lukashevich， 1 .Sakagami and P.Russer : 
IEEE Microwave and Wireless Components 
Letters， vo1 . 13， no . 1 1  : 469-471 (2003) 
High-Order FDTD and Auxiliary 
Differential Equation Formulation of Optical 
Pulse Propagation in 2D Kerr and Raman 
Nonlinear Dispersive Media. M.Fujii， M. 
Tahara， 1 .  Sakagami， W. Freude and P. 
Russer IEEE Journal of Quantum 
Electronics， to be published. 
左右画像で画質差の あ る ス テ レ オ 静止画像 に お
け る 画質推定. 堀田裕弘， 櫛田明， 本田和博， 村
井忠邦， 高松 衛， 中嶋芳雄 : 映像情報メ デ ィ ア
学会誌， Vo1.57，  No.12  : 1733-1736 (2003) 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
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特許 ・ 賞
1 .  光偏向走査装置， 高浦 淳， 山 田外史， 大路貴
久: 特開 2002-365581 (2002) 
天秤装置， 高田義博， 山田外史， 大路貴久: 特
開 2002-350222 (2002) 
天秤装置， 高田義博， 山田外史， 大路貴久: 特
開 2003】004514 (2003) 
反発形磁気浮上ユ ニ ッ ト 及び こ の ユ ニ ッ ト を用
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7. 物体 ・ 背景領域で画質差があ る ス テ レ オ 静止画
像 の 画質評価値の 推定. 堀 田裕弘， 荒 田 真 司，
本田和博， 村井忠邦， 高松 衛， 中嶋芳雄 : 映像
情報メ デ、 イ ア学会誌， Vo1.57，  N 0.12 : 1737-1739 
(2003) 
8. Measurements of skin blood flow using a 
laser Doppler flowmeter with an integrating 
probe. Y. Nagashima， Y. Yada， T. Suzuki， T.  
Saitoh and K. Sasaki : Jpn. J. Appl. Physiol. ，  
32 : 275-281 (2002) 
9. 痴呆性高齢者へ 口腔ケ ア 支援機器を応用 し著効
を示 し た 1 症例. 角保徳， 新井康司， 警田英喜，
中島一樹 : 老年歯科医学， 17 : 162-167 (2002) 
10. 生活の質(QOL)向上の た め の無拘束生体情報モ
ニ タ の利用. 中島一樹， 吉村拓巳， 南部雅幸，
田 村 俊 世 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 A，
Vol.J85-A : 1373-1379 (2002) 
1 1 .  Orexin-A (hypocretin-1) impairs Morris 
water maze performance and CA1-Schaffer 
collateral long-term potentiation in rats. S .  
Aou， X.-L. Li ，  A.-J. Li ，  Y. Oomura， T.  
Shiraishi ， K. Sasaki， T.  Imamura and M.J.  
Wayner : Neuroscience， 1 19 : 1221-1228 (2003) 
12. Effects of leptin on hypothalamic arcuate 
neurons in Wistar and Zucker Rats : An in 
vitro study. K. Nagamori ， M. Ishibashi， T. 
Shiraishi ， Y. Oomura and K. Sasaki : J. Exp. 
Biol. Med . ，  228 : 1 162-1167 (2003) 
13. Brain lipid hydroperoxide level increases in 
senescence-accelerated mice at an early age. 
Neurosci. Lett. ， F. Yasui ， M. Ishibashi ， S .  
Matsugo， S .  Kojo ，  Y. Oomura and K. 
Sasaki : 350 : 66-68 (2003) 
14. Demonstration of fibroblast growth factor 
receptor-1 in rat adrenal gland as revealed by 
reverse transcription-polymerase chain 
reaction and immunohistochemistry. M. 
Iwami， 1. Tooyama， A. Kinoshita， A. Matsuo， 
Y. Oomura， K. Sasaki and H. Kimura : Acta 
Histochem. Cytochem. ，  36 : 353-359 (2003) 
15. Developing an instrument to support oral 
care in the elderly : A preliminary study. Y.  
Sumi， K. Nakajima， T. Tamura， M. Nagaya， 
Y.  Michikawa : Gerodontolgy， 20 : 3-8 (2003) 
16. An oral care training system for caregivers. 
K. Nakajima， Y. Sumi， T. Tamura 
Gerontechnology， 2 : 263-266 (2003) 
17 . 視覚障害を伴 う 重度痴呆性高齢者に対す る 擬似
会話 シ ス テ ム の開発 と 導入の試み. 老川大輔，
中島一樹， 米満里美， 楠加銘子， 東祐二， 藤元
登四良広 伊藤朗子， 金星ー， 田村俊世 : 総合 リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ， 31 : 983-987 (2003) 
18. Ameliorative effects of acetyl-L-carnitine and 
acidic fibroblast growth factor fragment 
analog on brain lipid hydroperoxide level， 
passive avoidance learning and/or 
immunoreactivity for choline 
acetyltransferase in the medial septum in 
senescence-accelerated mice . K. Sasaki ， M. 
Ishibashi ， F. Yasui， S. Matsugo， 1 .  Tooyama， 
H. Kimura and Y. Oomura : Int'l. Cong. 
Series， in press. 
19. Analysis of the oxidative stress state in the 
brain and peripheral organs of 
senescence-accelerated mouse (SAM) model. S. 
Matsugo， Y. Yasui and K. Sasaki : Int'l. Cong. 
Series， in press. 
20. 紘織静脈血飽和度の無侵襲計測法. 斎藤建夫、
佐々 木和男 : ラ イ フ サ ポ ー ト ， 印刷中.
プロ シーディ ング等
1 .  Chebyshev Lowpass Filter Using Radial 
Stubs. 1. Sakagami， Y. Hao， and A. 
Tokunou 2002 Asia-Pacific Microwave 
Conference Proceedings， Vol . 1  489-492，  
Kyoto， Japan， Nov. (2002) 
2 .  Simplified Lumped-Element Rat-Race for a 
Mobile Receiver. 1 .Sakagami， M.Tahara， 
Y.N.Hao， and Y. Iwata : The 14th IEEE 2003 
Inter. Sym. On Personal， Indoor and Mobile 
Radio Communications Proceedings， 
Volume 3 : 2465-2469， Beijing， China， Sept. 
(2003) 
3. On a Simplified Rat-Race and 1臼
Experiment Using Commercial Chip 
Capacitors and Inductors. 1 .Sakagami， 
Y.N.Hao， and Y. Iwata : 2003 IEEE Topical 
Conference on Wireless Communications 
Technology， Honolulu， USA， Oct. (2003) 
4. 
5 .  
Reduced Size Branch-line Coupler Using 
Radial Line Stubs. Y. Hao， 1 .Sakagami， and 
A.Tokunou 2003 Asia-Pacific Microwave 
Conference， Vo1.3 : 2008-201 1 ，  Seoul ， Korea， 
Nov. (2003) 
Efficient High-Spa tial-Order FDTD 
Analysis of 3D Optical Ring Resonator 
Filters. M.Fujii， W.Freude and P.Russer : 
The 19th Annual Review of Progress in 
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Applied Computational Electromagnetics ， 
Monterey， California， March (2003) 
6. Performance of Nonlinear Dispersive APML 
in High-Order FDTD Schemes. M.Fujii， 
M.Tentzeris and P.Russer : IEEE MTT-S 
International Microwave Symposium Digest， 
Philadelphia， Pennsylvania， paper no. 
WED3-3， J une (2003) 
7. Wavelet-Collocation Finite-Difference 
Analysis of 3D Optical Ring Resonator. 
M.Fujii， W.Freude and P.Russer : Conference 
on Lasers and Electro-Optics Europe， 
Munich， Germany， June (2003) 
8 .  Convergence of FDTD and 
Wavelet-Collocation Modeling of Curved 
Dielectric Interface with the Effective 
Dielectric Constants Obtained by Static 
Field Analysis . M.Fujii， D.Lukashevich， 
1.Sakagami and P.Russer : 33rd European 
Microwave Conference 2002 (EuMC 2003) ， 
Munich， Germany， Oct. (2003) 
9 .  Optimal Matching between objective frame 
quality and subjective SSCQE video quality. 
Y.Horita， T.Miyata， G.Irwan P . ，  Tふ1urai ，
M.Ghanbari International Workshop on 
Advanced Image Technology 2003 (Nagasaki， 
Japan) ， 6-10 : 293-298 (2003) 
10. Evaluation model considering 
static-temporal quality degradation and 
human memory for SSCQE video quality. 
Y.Horita， T.Miyata， G.Irwan P . ，  T.Murai ， 
M.Ghanbari : SPIE Visual Communication 
and Image Processing (VCIP) 2003 (Lugano， 
Switzerland) ， 5150-174 : 1601-1611 (2003) 
1 1 .  A training system of oral care support 
equipment for caregivers. K. Nakajima， Y. 
Sumi， T.  Tamura : Gerontechnology 2002 : 
154 (2002) 
12. A simple evaluation method for pressure 
distribution with the tactile sensor in 
bedridden patient. S. Tsukamoto， M. Nambu， 
K. Nakajima， T. Tamura : Gerontechnology 
2002 : 150 (2002) 
13. Exercise system for the elderly using virtual 
reality. M. Nambu， T. Suenaga， K. 
Nakajima， T. Tamura Gerontechnology 
2002 : 93 (2002) 
14. 携帯型 SPR セ ン サ シ ス テ ム の 開発 と そ の応用.
鈴木正康、 八木津壮平、松島功治 : Proceedings 
2002年�2003年研究業績一覧
of the 36 th Chemical Sensor Symposium : 
52-54 (2003) 
国際会議
1. Modeling， design and realization of 
SOI-based nanophotonic devices. C.Poulton， 
J.Brosi， F.Gloeckler， C.Koos， J.Wang， 
W.Freude， M.Siegel， K.Ilin， and M.Fujii : The 
Conference on Functional Nanostructures 
(CFN03)， Karlsruhe， Germany， Sep. (2003) 
2 .  Actions of CART on neuronal activity of the 
ventral tegmental area in rats. K. Sasaki ， Y.  
Otsubo， M. Ishibashi and Y. Oomura 
Annual Meeting of IBNS， San Juan， Puerto 
Rico， April (2003) 
3. Usability of PC in elderly care (case of 
Japanese rural area) . M. Nambu， M. Tsuji ，  K. 
Nakajima， M. Akihiro， Y. Higashi ， T. 
Fujimoto， T.  Tamura : Mini-seminar on IT in 
health care Vardal foundation， Stockholm， 
Sweden， J une (2003) 
4. Demonstrate the therapeutic doll. T. Tamura， 
K. Nakajima， Y. Higashi : Mini-seminar on 
IT in health care Vardal foundation， 
Stockholm， Sweden， J une (2003) 
5. Ameliorative effects of acidic fibroblast 
growth factor and acetylcarnitine on 
learning and memory deficits in SAMP8. K. 
Sasaki， S. Matsugo， 1 .  Tooyama， 日. Kimura 
and Y. Oomura 2nd Int. Conf. on 
Senescence : The SAM Model ， Sapporo， Japan， 
July (2003) 
6 .  Analysis of the oxidative stress state in the 
brain and peripheral organs of 
senescence-accelerated mouse (SAM) model. S .  
Matsugo， F.  Yasui and K. Sasaki : 2nd Int. 
Conf. on Senescence The SAM Model， 
Sapporo， Japan， July (2003) 
7. Effect of cocaine-amphetamine-regulated 
transcript on neuronal activity of the ventral 
tegmental area in rats. K. Sasaki， S. Otsubo，  
M. Ishibashi， N. Shimizu and Y. Oomura : 
33rd Annual Meeting for Soc. of Neurosci . ，  
New Orleans， USA， Nov. (2003) 
8. Effect of orexin on neuronal activity of the 
thalamic paraventricular nucleus in rats. M. 
Ishibashi ， S. Takano， H. Yanagita， K. 
Muramoto， Y. Oomura and K. Sasaki : 33rd 
Annual Meeting for Soc. of Neurosci . ，  New 
- 19 -
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Orleans， USA， Nov. (2003) 
9 .  Spatial correlates of monkey hippocampal 
neurons during navigation in a virtual space. 
H. Nishijo ，  K. Kazui， E. Hori， E. Tabuchi， K. 
Umeno， K. Sasaki and T. Ono : 33rd Annual 
Meeting for Soc. of Neurosci. ，  New Orleans， 
USA， N ov. (2003) 
10. 1ntegrated miniature bio-switching devices. 
M.Suzuki， S .Itoh， K.Ymamoto and Y.Iribe : 
1nternational Symposium on Fusion of Nano 
and Bio Technologies. Tsukuba， Japan， 
March (2003) 
1 1 .  Enzyme switch as a novel element for the 
integrated biochip. M.Suzuki， K.Yamamoto 
and Y.Iribe The First 1nternational 
Congress on Bio-Nanointerface. Tokyo， 
Japan， May (2003) 
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演会講演論文集 NO.03-1 1 : 389-390 (2003) 
9. サ ー メ ッ 卜 と 超硬合金の熱衝撃に よ る 微小 き 裂
の 発生 . 石 原 外 美 ， 柴 田 博 司 ， 五 嶋 孝 仁 :
M&M2003 材 料 力 学 部 門 講演会講演論文集
NO.03-11  : 391-392 (2003) 
10. 繰返 し転が り ヘ ル ツ 接触に よ る 疲労表面 き 裂進
展経路 と 寿命評価. 丹羽誠， 五嶋孝仁， 石原外
美， 清水理能 : M&M2003 材料力学部門講演会
講演論文集 NO.03-11 : 501-502(2003) 
1 1 . 摩擦熱を伴 う 転が り 接触に よ る 内部 き 裂の三次
元疲労 き 裂進展角平析. 内山隆嗣， 清水理能， 五
嶋孝仁， 石原外美 : M&M2003 材料力学部門
講演会講演論文集 NO.03-1 1 : 519-520(2003) 
12 . 腐食環境に お け る AZ31 マ グネ シ ウ ム 合金の疲
労特性. 南震宇， 石原外美， 五嶋孝仁 :
M&M2003 材 料 力 学 部 門 講演会講演論文集
NO.03-11 : 691-692 (2003) 
13. 超音波に よ る 骨の密度及び硬度測定法に 関す る
研究. 太田美紀， 石原外美， 柴田博司， 五
嶋孝仁， 高沢武正、 : M&M2003 材料力学部門
講演会講演論文集 No.03-11 : 669-670 (2003) 
14. 科学研究費成果報告書 「表面創製に よ る 高機能
性付与材料の開発 と そ の超長疲労強度信頼性評
価J . 塩津和章， P152(2003) 
15 繰返 し ね じ り 条件下で の改良 9Cr-1Mo 鋼の き
裂伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響. 萩
原 衛， 西野精一， 塩津和章 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講演論文集，
NO.037-1 : 321-322 (2003) 
16. SCM435 鋼の超長寿命疲労特性 と 窒化処理の影
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響. 花田竜一， 塩津和章， 同根正樹 : 日 本機械
学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講演論
文集， NO.037 -1 : 327-328 (2003) 
17. A6151 お よ び A2014 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の疲労挙
動 に及ぼす シ ョ ッ 卜 ・ ピ ー ニ ン グ処理の影響.
呉 友誼， 塩津和章， 岡根正樹， 今 裕文 : 日
本機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会
講演論文集， NO.037-1 : 329-330 (2003) 
18. WC-Co 溶射 SNCM439 鋼の フ レ ッ テ ィ ン グ疲
労特性. 渡辺泰亮， 岡根正樹， 塩津和章 : 日 本
機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演会講
演論文集， NO.037-1 : 331-332 (2003) 
19. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労強度に及ぼ
す表面層の影響. 魯 連涛， 塩津和章， 西野精
一 : 日 本材料学会第 52 期学術講演論文集 :
445-446 (2003) 
20. 材料デー タ ベ ー ス の XML 化 と そ の基本構造.
磯西和夫， 上野明， 境田彰芳， 西川 出， 西野精
一 : 日 本 機 械 学 会 材 料 力 学 部 門 講 演 会 ，
M&M2003， NO.03-11 : 255-256 (2003) 
21 .  XML に よ る 疲労強度デー タ ベ ー ス の基本構造
に つ い て. 西川 出， 磯西和夫， 上野明， 境田彰
芳， 西野精一 : 日 本機械学会材料力学部門講演
会， M&M2003， NO.03-11 : 257-258 (2003) 
22. SKH51 鋼の超長寿命域の疲労に お け る 内部 き
裂発生 ・ 進展機構. 塩津和章， 西野精一， 森井
祐一 : 日 本機械学会材料 力 学部 門 講 演 会 ，
M&M2003， NO.03-11 : 351-352 (2003) 
23. SNCM439 鋼の超長寿命疲労強度特性に及ぼす
焼戻 し 温度の影響. 塩津和章， 柴田暢宏， 丸山
泰宏， 西野精一 : 日 本機械学会材料力学部門講
演会， M&M2003， NO.03同11 : 361-362 (2003) 
24. A2014 の疲労強度特性に及ぼす ス パ ロ ー ル加工
の影響. 塩津和章， 二村 優， 西野精一， 岡島
英 昭 : 日 本機械学会材料 力 学 部 門 講演 会 ，
M&M2003， NO.03-1 1 : 287-288 (2003) 
25. 引張 ・ 圧縮お よ び繰返 し ね じ り 条件下で の改良
9Cr 鋼の き 裂伝ぱに及ぼす ひずみ波形の影響.
西野精一， 萩原 衛， 塩津和章 : 日 本機械学会
材料力学部門講演会， M&M2003， NO.03-11 : 
419-420 (2003) 
26. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼の超長寿命疲労強度 に及ぼ
す表面層の影響. 魯 連涛， 塩津和章， 西野精
一 : 第 5 回構造物の安全性 ・ 信頼性に 関す る 園
内 シ ン ポ ジ ウ ム (JCOSSAR 2003) : 427-434 
(2003) 
27. 超長寿命域の疲労に お け る 内部 き 裂発生 ・ 進展
挙動 (基調講演) . 塩津和章， 森井祐一， 西野精
一， 魯 連涛 : 第 5 回構造物の安全性 ・ 信頼性
2002年�2003年研究業績一覧
に 関す る 国内 シ ン ポ ジ ウ ム (JCOSSAR 2003) : 
465-470 (2003) 
28. NIMS . NMC に よ る 材料デ ー タ ベ ー ス の構築
と 公開利用 を 目 指 し た XML 化への試み. 磯西
和夫， 上野明， 境田彰芳， 西川 出， 西野精一 :
第 26 回材料講習会各種材料 デ ー タ ベ ー ス と
CAE 利用技術の新展開 : 31-38 (2003) 
29. 改良 9Cr-1Mo 鋼厚肉鍛造材の高温低サ イ ク ル
疲労挙動 に及ぼす切欠 き 及び熱時効の影響. 西
野精一， 高温材料の ミ ク ロ 組織 と 強度特性の関
連 (第 2 幸R) ((社) 日 本材料学会高温強度部門委
員会 ミ ク ロ 組織 ・ 強度調査 WG， (社) 日 本材料学
会) : 131-138 (2003) 
30. 特殊青銅合金の被削性に及ぼす微量添加元素の
影響. 佐武 晃， 森田 昇， 山田 茂， 高野 登，
大山達雄， 矢後 亘， 市田賢一， 竹内和夫 : 伸
銅技術研究会第 4 2 会講演会 : 121-122 (2002) 
31 . 精密微細加工に お け る 現状 と 動向. 森田 昇，
芦田 極 : 先端加工 21 巻 l 号 : 21-25 (2003) 
32. シ リ コ ン モ ー ル ド を用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ
工具の 開発 と 応用. 高野 登， 林 弘樹， 森田
昇， 山 田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 藤木敏史 :
機械学会東海支部第 52 期総会 ・ 講演会 : 191-192 
(2003) 
33. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の高速正面切削特性. 柴
田寿仁， 大林 環， 森田 昇， 山田 茂， 高野
登， 大山達雄， 堀 功， 石金清英 : 機械学会北
陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演会 : 273-274 (2003) 
34. 金属材料の 2 次元切削 に お け る 切 り 屑生成機構
と 加工面性状 に 関す る 研究. 大林 環， 森田 昇，
山 田 茂， 高野 登， 大山達雄 : 機械学会北陸
信越支部第 40 期総会 ・ 講演会 : 275-276 (2003) 
35. 双回転型丸鋸切断機の切断特性. 池崎智幸， 森
田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山達雄， 佐伯
均 : 機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演
会 : 277-278 (2003) 
36. 集束イ オ ン ビ ー ム 照射 と ア ル カ リ エ ッ チ ン グを
併用 し た極微細加工 (第 2 報) ーマ ス キ ン グ効
果の メ カ ニ ズ、 ム . 柴田浩一， } 1 1堰宣隆， 森田
昇， 芦田 極， 谷口 淳， 宮本岩男 : 2003 年度
精密工学会春季大会学称講演会 : 53 (2003) 
37. シ リ コ ン モ ー ル ド を用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ
工具の 開発 と 応用. 林 弘樹， 高野 登， 森田
昇， 山 田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 平井聖児 :
2003 年度精密工学会春季大会学術講演会 : 54 
(2003) 
38. 摩擦力顕微鏡 (FFM) 機構を利用 し た極微細加
工に関す る 研究 (第 11 報) エ ッ チ ン グ速度の
加工条件依存性 と 三次元加工へ の 応用一. E雲
37-
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国新， 川堰宣隆， 森田 昇， 芦田 極 : 2003 年
度精密工学会春季大会学術講演会 : 55 (2003) 
39. 各種軽金属 の 高速切削挙動 に 関す る 研究. 劉
慶， 柴田寿仁， 大林 環， 森田 昇， 山 田 茂
高野 登， 大山達雄， 今野上知郎， 中尾政之 :
2003 年度精密工学会春季大会学術講演会 : 149 
(2003) 
40. GaAs 半導附寸料の鏡面研削機構の研究 (第 2
報) 一結晶方位が欠陥生成に与え る 影響 . 小
池隆宏， 森田 昇， 樋山雅樹， 西 口 隆 : 2003 
年度楕密工学会春季大会学術講演会 : 242 (2003) 
41 . ポ ー タ ブールマ イ ク ロ 射出成形機の 開発. 平野晋
太郎， 芦田 極， 森田 昇 : 2003 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 653 (2003) 
42 . ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の 開発 と 応用. ) 1 1堰宣
隆， 森田 昇， 山田 茂， 高野 登， 大山達雄，
芦田 極， 稲垣清紀， 斎藤潤二 : 2003 年度精密
工学会春季大会学術講演会 : 655 (2003) 
43. 双回転型丸鋸切断機に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合金の
切断特性. 山田 茂， 森田 昇， 高野 登， 大
山達雄， 池崎智幸 : 軽金属学会第 104 回春期大
会 : 21-22 (2003) 
44. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工に よ る 機能表面層の形成
と 微細加工への応用. 森田 昇 : 機械 と 工具 8
号 : 91-96 (2003) 
45 . I加工機械J と 「機糊口工」 の マ イ ク ロ 化技術.
森田 昇， 芦田 極 : 電気加工学会誌 37 巻 85
号 : 5-9 (2003) 
46. 球状単結晶 シ リ コ ン の異方性エ ッ チ ン グ シ ミ ュ
レ ー タ の 開発. 郭 麗麗， 平井聖児 森田昇， 芦
田 極， 岩瀬比宇麻， 伊藤周三 : 2003年度砥粒
加工学会学術講演会 : 43-44 (2003) 
47. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 と ア ル カ リ エ ッ チ ン グを
併用 し た単結晶 シ リ コ ン の マ イ ク ロ フ ァ ブ リ ケ
ー シ ョ ン (第2報) 加工条件が加工変質層 に及
ぼす影響 と 高精度化への検討 . ) 1 1堰宣隆， 森
田 昇， 山 田茂， 高野登， 大山達雄， 芦田 極 :
2003年度砥粒加工学会学術講演会 : 45-46 (2003) 
48. パ ル ス 電気イヒ学研磨フ。 ロ セ ス の 開発 に関す る 研
究. 朴 貞俣， 森田 昇， 李 得雨 : 2003年度
砥粒加工学会学術講演会 : 75-76 (2003) 
49. ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ 工具を用 い た研削加工に関
す る 研究. 林 弘樹， 森田 昇， 高野 登， 山
田 茂， 大山達雄， 高野茂人， 藤城敏史， 平井
聖児 : 2003年度砥す立加工学会学術講演会 :
179-180 (2003) 
50. ア ル ミ ニ ウ ム 合金の超高速切削 に 関す る 研究.
柴田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄， 堀 功， 石金清英 : 2003 年度砥粒加
工学会学術講演会 : 261-262 (2003) 
51 . 金属 ガ ラ ス 材料の切削加工 に 関す る 研究(第一
報 ) 一 高 速 度 切 削 に お け る 加 工 挙 動 一
劉 慶， 柴田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高
野 登， 大山達雄， 大船 仁 : 2003 年度精密工
学会秋季大会学術講演会 : 114 (2003) 
52. ア ル ミ ニ ウ ム 合金の高速切削 に 関す る 研究. 柴
田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山
達雄， 安岡 学， 石金清英 : 2003 年度精密工学
会秋季大会判1講演会 : 115  (2003) 
53. 低温可塑化卓上型射出成形機の 開発. 芦田 極，
平野晋太郎， 森田 昇 : 2003 年度精密工学会秋
季大会学術講演会 : 155 (2003) 
54. ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の 開発 と 応用 (第 2 報)
ーモパ イ ル型ナ ノ 加工 ・ 計測 シ ス テ ム の開発一.
稲垣清紀， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄， 川堰宣隆， 芦田 極， 斉藤潤二 : 2003 
年度精密工学会秋季大会学術講演会 : 181 (2003) 
55. 摩擦力顕微鏡 (FFM) 機構を利用 し た極微細加
工に関す る 研究 (第 12 報) 一加工条件が加工
変質層 に及ぼす影響 と 高精度化への検討一 : ) 1 1  
堰宣隆， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山
達雄， 芦田 極 : 2003 年度精密工学会秋季大会
学術講演会 : 183 (2003) 
56. プ レ ス 成形法を用 い た切断砥石の開発. 陶 永
文， 森田 昇， 野呂良久， 岸本幸宏， 永井長三，
森 幹 : 2003 年度精密工学会秋季大会学術講演
会 : 238 (2003) 
57. Si お よ び Mn を添加 し た Cu-Zn 合金の二次元
切削特性. 竹島卓哉， 森田 昇， 山 田 茂， 高
野 登， 大山達雄， 松田健二， 池野 進 : 伸銅
技術研究会第 4 3 回講演会 : 133-134 (2003) 
58. ナ ノ ス ケ ー ル機械加工に よ る 微細構造形成技術，
森田 昇 : 月 刊 ト ラ イ ボ ロ ジ - No. 195， 46-47 
(2003) 
59. 急冷凝固 ア ル ミ ニ ウ ム 高 け い素粉末合金の高
温変形特性. 北見知士， 松木賢司， 曾田哲夫，
高辻則夫， 野洲栄治 : 軽金属学会第 103 回秋期
大会 : 39-40 (2002) 
60. マ グネ シ ウ ム 合金押出材の表面性状に及ぼす放
電被覆表面改質 ダ イ ス の表面状態の影響. 高辻
則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 和泉省
二 : 軽金属学会第 103 回秋期大会 : 147-148 (2002) 
61 .  AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ熱間押 出
し 形材の表面性状 と 機械的性質に及ぼす押出 し
条件の影響. 小原 卓， 松木賢司， 曾田哲夫，
高辻則夫， 室谷和雄， 和泉省二 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 95-96 (2002) 
62. AZ31 マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プ を用 い た ポ
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一 卜 ホ ー ル ダイ に よ る 中空押出 し材の成形. 高
辻員Jj夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 石坂
直樹 : 第 53 回塑↑生加工連合講演会 : 97-98 (2002) 
63. ア ル ミ ニ ウ ム 中空押出 し加工への非定常 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲，
高辻則夫， 松木賢司， 室谷和雄 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 183-184 (2002) 
64. YBaZCu307_X 焼結体の高温圧縮加工に よ る 超伝
導特性の改善. 神戸篤史， 松木賢司， 高辻則夫，
曾田哲夫， 森 克徳， 板倉和寿 : 第 53 回塑性加
工連合講演会 : 367-368 (2002) 
65. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金の熱間押 出 し 加工中 に お
け る 形材温度変化の測定. 高辻員Jj夫， 松木賢司
曾田哲夫， 室谷和雄， 村上友樹， 松黒優孝 : 日
本塑性加工学会第 12 回北陸支部講演会若手技
術者 ・ 産学官研究交流会 : 1-2 (2003) 
66. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金押出 し 形材の機械的性質
に及ぼす押出 し 条件 と 形材温度変化の影響. 高
辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 木村
健太郎， 水上 晋 : 日 本塑↑生加工学会第 12 回北
陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官研究交流会 :
3-4 (2003) 
67. ア ル ミ ニ ウ ム 押出 し加工への シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲， 高辻則夫，
松木賢司， 室谷和雄， 松井恭輔 : 日 本塑↑生加工
学会第 12 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官
研究交流会 : 5-6 (2003) 
68. 押出 し加工に お け る 金型変形の FEM 解析. 森
努， 高辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄 :
日 本塑性加工学会第 12 回北陸支部講演会若手
技祢渚 ・ 産学官研究交流会 : 7-10 (2003) 
69. AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の熱間押
出 し に お け る 機械的性質 と 表面性状に及ぼす押
出 し 条件の影響. 高田一成， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 小原 卓 : 日 本塑性
加工学会第 12 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 61-64 (2003) 
70. AZ91D マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の リ サ イ
ク ル熱間押出 し 川辺祐良， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 北村和之 : 日 本塑性
加工学会第 四 回北陸支部講漬会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 65-66 (2003) 
71 . マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プを活用 し た MgBz
超伝導体の作製. 板倉和寿， 松木賢司， 高辻則
夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 斎藤 勇 : 日 本塑性
加工学会第 四 回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産
学官研究交流会 : 67-68 (2003) 
72. AZ91D マ グネ シ ウ ム 合金切削チ ッ プの ECAP
固化に よ る 結晶粒微細化 と 機械的性質. 曾田哲
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夫， 松木賢司， 高辻員Jj夫 : 軽金属学会第 104 回
春期大会 : 251-252 (2003) 
73. 熱間押出 し に お け る 金型変形の FEM 解析. 森
努， 高辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄 :
平成 15 年度塑性加工春季講演会 : 35-36 (2003) 
74. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金押出 し 形材の機械的性質
に及ぼす押出 し 条件 と 形材温度変化の影響. 高
辻則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， 木村
健太郎 : 平成 15 年度塑性加工春季講演会 :
101-102 (2003) 
75. 各種ア ル ミ ニ ウ ム 合金の熱間押出 し加工中 に お
け る 形材温度変化の測定. 高辻則夫， 松木賢司，
曾田哲夫， 室谷和雄， 松黒優孝 : 平成 15 年度塑
性加工春季講演会 : 103-104 (2003) 
76. ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し加工への シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
技術の適用. 稲垣稔之， 村上 哲， 高辻則夫，
松木賢司， 室谷和雄， 松井恭輔 : 平成 15 年度塑
性加工春季講演会 : 111-112  (2003) 
77. 押 出 し 【年間展望】. 高辻則夫 : 塑性 と 加工，
Vo1.44， No511 : 823-825 (2003) 
78. 高純度 マ グネ シ ウ ム 箔 ボ ロ ン粉末積層法に よ
る MgBz 超伝導材料の作製. 板倉和寿， 舎田哲
夫， 井上 誠， 松木賢司， 高辻則夫 : 軽金属学
会第 105 回秋期大会 : 1-2 (2003) 
79. Mg-Al-Zn 系合金切削チ ッ プの熱間押出 し に よ
る 結晶粒微細化 と 高速超塑性. 川辺祐良， 松木
賢司， 禽田哲夫， 高辻則夫 : 軽金属学会第 105
困秋期大会 : 27-28 (2003) 
80. Al-Znふ19-Cu-Zr 系 PjM 合金押出材の ECA プ
レ ス に よ る 室温機械的性質の改善. 曾田哲夫，
松木賢司， 高辻則夫， 楠井 潤 : 軽金属学会第
105 回秋期大会 : 139-140 (2003) 
81 .  Al-Zn-Mg-Cu-Zr 系粉末合金の加工熱処理に よ
る 室温機械的性質の改善. 高田一成， 曾田哲夫，
松木賢司， 高辻則夫， 楠井 潤 : 軽金属学会第
105 回秋期大会 : 141-142 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  日 本機械学会賞 (論文) ， 塩津和章， 2003 年 4
月 .
2 .  半導体装置の製造方法. 森田 昇， 樋山雅樹，
大川哲男 : 特願 2002-205307 (2002) 
3.  微細パ タ ー ニ ン グ方法. 芦田 極， 森田 昇 :
特許第 3401565 (2003) 
4.  被加工基盤の湿式 エ ッ チ ン グ方法. 芦 田 極，
森田 昇， 柴田浩一， 谷 口 淳， 宮本岩男 : 特
原質 2003-57319 (2003) 
5. 微細パ タ ー ニ ン グ万法. 芦田 極， 森田 昇 :






























微細加工装置 森田 昇， 芦田 極 斉藤潤二，
稲垣清紀， 山下弘樹 : 特願 2003-72051 (2003) 
微細構造作製方法. 芦田 極， 森田 昇， J l I堰
宣隆， 摩 国新 : 特願 2003-293751 (2003) 
ダイ ヤ モ ン ド工具及びそ の製造方法. 森田 昇，
山 田 茂， 高野 登， 大山達雄， 林 弘樹， 高
野茂人， 神田一隆 : 特願 2003-065656 (2003) 
切断砥石及びそ の製造方法. 野目良久， 岸本幸








1. レ ベ ル ア ッ プ ! 線形代数. 早川 英治郎 : (森
北出版， 東京， 日 本) : 160 ペ ー ジ (2004)
2 月 出版予定
原著論文
1 .  コ ン ビ ュ ー タ チ ッ フ。用小型沸騰冷却器 (全姿勢
に お け る 冷却性能の 向上) . 田中栄太郎， 川 口
清司 寺尾公良， 鈴木昌彦 : 日 本機械学会論文
集 B 編， Vo1.68， NO.674 : 2886-2892(2002) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 1 報 渦発生周波数の分類) . 
川 口清司 奥井健一， 川部泰臣 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， NO.3 : 181-189(2003) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 2 報 管径 と フ ィ ン高 さ の影
響) . 川 口清司 奥井健一， 川部泰臣 : タ ー ボ
機械， Vo1.31， No.4 : 227-236(2003) 
ス タ ッ ガ ー ド 配列 セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群
の渦発生特性 (第 3 報 渦発生抑制法の検討) .
奥井健一， ハ 旧清司， 川部泰臣 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， NO.6 : 331-337(2003) 
揺動型 フ ァ ン の 吐出 口形状 と 風量特性 に 関す
る 研究. ハ 旧 清司， 奥井健一 : タ ー ボ機械，
Vo1.31， • N 0 . 10 : 590-597(2003) 
気液流中で検出可能な 円柱流れ の 干渉 を用 い
た風速風向計. ) I 旧清司， 奥井健一 : タ ー ボ機
械， Vo1.31， No. 12 : 726-733(2003) 
フ ィ ン付伝熱管群に お け る 熱流動特性 (ス パ イ
ラ ル フ ィ ン と セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン に お け る 流
動損失の比較) . 川 旧清司， 奥井健一， 菓子貴
晴 : 日 本機械学会論文集 B 編， Vo1.69， NO.688 : 
2670-2676(2003) 
Lattice Boltzmann Method for Two-phase 
Flows . T. Seta， K. Kono， and S. 
Chen : International Journal of Modern 
Physics B，Vo1 .17 ，  Nos. 1&2 : 169-172 (2003) 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8. 
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プ ロ シーディ ング等
1 .  Thermal Lattice Boltzmann Simulation of 
Bubbles Rising in Liquids. T.  Seta， R. 
Takahashi， E.Takegoshi ， and K. Okui : Proc. 
The Fifth JSME-KSME Fluids Engineering 
Conference : 1 137-1142 (2002) 
2. Lattice Boltzmann Simulation of Nucleation. 
T. Seta， R. Takahashi， K. Okui， and E. 
Takegoshi : Proc. 4th ASME-JSME Joint 
Fluid .Engineering Conference 
FEDSM2003 : No.45163 (2003) 
国際会議
1 .  Elliptic and roof-A Dedekind sums， 日 本学術
振興会 日 中科学協力事業 日 中セ ミ ナ ー 「数




に及ぼす影響. 平津良男， 見崎太， 竹越栄俊 :
日 本機械学会北陸信越支部第 4 0 期総会 ・ 講演
会講演論文集， 37-1 号 : 41-42 (2003) 
2. ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ 蒸発 に よ る 加圧加熱水の
微粒化 (噴霧の形成 と 特性) . 小坂暁夫， 鈴木
聖礼， 竹越栄俊， 平津良男 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演会講演論文集，
37-1 号 : 51-52 (2003) 
3.  吸着剤 に 含 ま れ る 氷の融解 と 吸着特性の 関係.
平津良男， 見崎太， 竹越栄俊， 第 40 四 日 本伝
熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集， Vol. 3 : 673-674 
(2003) 
4. 非定常細線加熱法の対流発生限界 に 及 ぼす液
体の粘度の影響. 喜多野一幸， 竹越栄俊， 平津
良男， 小坂暁夫 : 第 24 回 日 本熱物性 シ ン ポ ジ
ウ ム 講演論文集 : 369-371 (200 3 )  
5 .  カ ー エ ア コ ン用送風機に お け る 低騒音化技術.
川 口 清 司 : タ ー ボ 機 械 ， Vo1.31 ， NO.3 : 
136-142(2003) 
6. フ ィ ン 付伝熱管群 の熱流動特性 に 及ぼす フ ィ
ン高 さ の影響. 川 口清司， 奥井健一， 菓子貴晴，
安田晋也， 山 口将栄 : 日 本機械学会北陸信越支
部第 40 期総会 ・ 講演会講演論文集， NO.037-1 : 
31-32 (2003) 
7. フ ィ ン 付伝熱管群の 熱流動特性 に 及 ぼす フ ィ
ン周 り 流れの影響. 川 旧清司， 奥井健一， 浅井
俊博， 青木裕樹 : 日 本機械学会北陸信越支部第
40 期総会 ・ 講演会講j寅論文集， NO.037-1 : 83-84 
(2003) 
8. 小型軸流送風機の騒音 と 性能特性 (流入乱れの
影響) . J l I 口清司 奥井健一， 桑海正宏， 小村
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壮太 : 日 本機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・
講演会講演論文集， NO.037-1 : 101-102 (2003) 
9. ER 流体中の回転体に作用す る ト ル ク の過渡特
性. 西田均， 島田邦雄， 藤田喜憲， 奥井健一 :
日 本機械学会北陸信越支部第 40 期総会 ・ 講演
会講演論文集， NO.037-1 : 1 19-120 (2003) 
10. フ ィ ン 付伝熱管の 熱流動特性 に 影響を 及ぼす
フ ィ ン周 り 流れの数値角卒析. 安田晋也， 菓子貴
晴， 山 口将栄， 川 旧清司， 奥井健一 : 日 本機械
学会北陸信越学生会第 32 回学生員卒業研究発
表会講演会論文集 : 19-20 (2003) 
11 . 管内流 に 直交す る 片持 ち 円柱 の 流力弾性振動
特性 (抑制板か ら の距離に よ る 景完聖) . 庄司佑，
浅瀬浩之， 中本健， 奥井健一， ) 1 1 日清司 : 日 本
機械学会北陸信越学生会第 32 回学生員卒業研
究発表会講演会論文集 : 85-86 (2003) 
12 .  フ ィ ン付管群に お け る 渦発生特性 (速度変動特
性に よ る 検討) . 衣川輝将， 奥井健一， ) 1 1 口清
司 肖麗 : 第 30 回北陸流体工学研究会 : 講演
番号 B-1 (2003) 
13. 鉛直管内流中 を上昇す る 球形粒子の 流動特性
(管接合部の偏心量に よ る 影響) . 盛下光寛，
奥井健一， ハ 旧清司， 瀬田剛， 豊本匠 : 第 30
回北陸流体工学研究会 : 講演番号 B-2 (2003) 
14. 送風機 に お け る 回転翼周 り の 流れ の可視化 と
空力騒音の低減. 川 旧清司 : 第 31 回北陸流体
工学研究会 : 講演番号 1 (2003) 
15. フ ィ ン 付 き 伝熱管群 に お い て フ ィ ン 周 り 流れ
が熱伝達 と 圧力損失 に及ぼす影響 : J l I 口清司
奥井健一， 浅井俊博， 安田晋也 : 2003 年 日 本伝
熱学会北陸信越支部春期セ ミ ナ ー (2003)
16. フ ィ ン付 き 伝熱管群の熱流動特性 ( フ ィ ン周 り
流れが熱流動特性に及ぼす影響) . ) 1 1 口清司，
奥井健一， 青木裕樹， 浅井俊博 : 第 40 回 日 本
伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集， Vol. 1 : 53-54 
(2003) 
17. 二相系格子ボ ル ツ マ ン モ デルへの有限体積法
の適用. 瀬田剛， 奥井健一， 竹越栄俊 : 日 本機
械学会 2003 年度年次大会講煽命文集( ) : 
285-286 (2003) 
18 格子ボ ル ツ マ ン法に よ る 二相流の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン. 瀬田剛， 奥井健一 : 第 31 回北陸流体工
学研究会 : (2003) 
19. 二相系格子ボ ノレ ツ マ ン法に よ る ス ピ ノ ー ダル
分解の研究. 瀬田剛， 奥井健一， 竹越栄俊 : 第
16 回計算力学講演会講演論文集 : 133-134 (2003) 
20. Periodic motion of .punctures on disks under 
pseudo Anosov homeomorphisms . Eijirou 
Hayakawa : preprint 
特許 ・ 貫
1 .  日 本機械学封実励賞 (研究) ， 瀬田剛， (2002) 
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to Improve Corner Accuracy of Rough Cuts 
by Wire EDM(2nd Report). Haruki Obara， 
Tsuyoshi Ohsumi， Wataru Imai， Y oshinori 
Yamaguchi， Masatoshi Hatano 
International 、 Journal of Electrical 
Machining， No.8 : 33-37 (2003) 
3 次元薄板加工技術の開発. 小原治枇 渡遺隆
博， 大住剛， 羽多野正俊 : 精密工学会誌， Vo1.69 ， 
No.3 : 375-379 (2003) 
移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 未知凹凸路面走行時 に
お け る 軌道追従制御性能の改善一学習的手法を
用 い た路面形状同定 と ト ル ク 補償 羽多野正俊，
大住剛， 小原治樹， 見浪護， 日 本 ロ ボ ッ ト
学会誌 掲載決定
Molecular Dynamics Study of Mass 
Diffusion . Toshihiro IWAKI， Taro 
ASAKURA Thermal Science and 
































8 .  
プ ロ シーディ ング等
1 .  Molecular Dynamics Study on Wave 
Equation of Solid. Toshihiro IW AKI : 
Proceedings of the 6th ASME-JSME 
Thermal Engineering Joint Conference : 
Al-577(CD-ROM) (2003) 
国際会議
1. Improvement of Trajectory-Tracking 
Control Performances of Mobile 
Manipulators Traveling On Unknown 
Irregular Terrain Using Inverse Model and 
Gènetic Algorithm . Masatoshi Hatano， 
Tsuyoshi Ohsumi， Haruki Obara : The Third 
International Symposium on Human and 
Artificial Intelligent Systems : 258-268， (2002) 
Stability Evaluation for Mobile 
Manipulators Using Criteria Based on 
Reaction . はasatoshi Hatano， Haruki 
Obara SICE Annual Conference 2003 
2579-2584 (2003) 
Evaluation of Disturbance Torques Exerting 
On Mobile Manipulators Traveling On 
Irregular Terrain . Masatoshi Hatano， 
Tsuyoshi Ohsumi， Haruki Obara 
International Conference on Advanced 
Intelligent Mechatronics : 1280-1285 (2003) 
著書
1 .  Improvement of Trajectory-Tracking 
Control Performance of Mobile 
Manipulators Traveling On Unknown 
Irregular Terrain Using Inverse model and 
Genetic Algorithm. M. Hatano， T. Ohsumi 
and H. Obara : Dynamic Systems Approach 
for Embodiment and Sociality(Advanced 
Knowledge International Pty Ltd， 
Austrlia) : 375-385 (2003) 
1 . 2 ワ イ ヤ放電加工. 小原治樹 : 加工技術デー
タ フ ァ イ ル 基礎編 (特殊加工) (機械振興協




1. 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 凹凸路面走行時 に お け
る 外乱の影響. 羽多野正俊， 大住剛， 小原
治樹， 見浪護 : 日 本 ロ ボ ッ ト 学会誌 Vo1.20，
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の性質 曲線 あ て は め に お け る ノ イ ズ、除去へ
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輿水 大和， 田代発造 : 情報処理学会 141 回









1. AI-Mg-Si 合金の全伸 び と 破断形態に対す る 銅，
銀お よ び金添加の影響 松田 健二， 木戸耕介，
川畑常員， 土谷保裕， 池野 進: 軽金属， Vo1.57， 
NO. ll :  528-533 (2003) 
Si お よ び Mn を添加 し た Cu-Zn 合金の微視的
組織 と 切削特性 松田 健二， 中村洋平， 木村
亜希子， 山 田 茂， 上谷保裕， 池野 進: 銅 と
銅合金， Vo1.42: 238四242 (2003) 
Effects of Nb and Sr Doping on crystal 
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Fujiwara， T.  Kato， K. Lio ， A. Saiki， M. 
Usuda， N. Hamada: J. Physics and ' 
Chemistry of Solid， 64: 1721-1724 (2003) 
7. Nd-Fe-B系合金のCo置換 に よ る 耐食性改善効
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に及ぼす有機酸の影響. 佐貫須美子、 芳村理香、
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18. Preparation of PZT thin film with 
compositionally gradient buffer layer by 
pulsed MO-source CVD. K. Shinozaki ， A. 
Endo， A. Iwasaki， A. Saiki ， N. Wakiya and 
N. Mizutani: Dielectric Materials and 
Devices， Ed. by K. M. Nair， The American 
Ceramic Society: 47-55 (2002) 
国際会議
1. Energy-filtering TEM observation of 
metastable phase in AI-Mg-Si alloy with Cu. 
K. Matsuda， S .  Ikeno: LiMAT 2003， Hawaii， 
USA， 2-5， Dec (2003) 
2. Direct Observation of Unequal Lattice 
Change of Ceramics Thin Films at High 
Temperature due to Film Thickness and 
Substrate. Atshshi Saiki， Naoki Wakiya， 
Kazuo Shinozaki ， Nobuyasu Mizutani : 
Abstract Book of The 5th International 
Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies ， 
Nagoya， Japan， Oct. (2003) 
3. Structural Study of Phase Transitions in 
Sb2S3. Satoru Kuze， Nobuo Ishizawa， 
Atsushi Saiki， Allan Pring : Abstract Book 
of The 5th International Meeting of Pacific 
Rim Ceramic Societies ， Nagoya， Japan， Oct. 
(2003) 
4. Effect of Source Supply Patterns on 
Microstructure and Crystallinity of PZT 
Thin Film using Pulsed MOCVD Method. 
Keisuke Fujito， Atsushi Saiki ， Naoki 
Wakiya， Kazuo Shinozaki， Nobuyasu 
Mizutani: Abstract Book of The 5th 
International Meeting of Pacific Rim 
Ceramic Societies ， Nagoya， Japan， Oct. 
(2003) 
5. Direct Observation of Unequal Lattice 
Change of Ceramics Thin Films at High 
Temperature due to Film Thickness and 
Substrate. A. Saiki ， N. Wakiya， K. Shinozaki， 
N. Mizutani: ICMAT &IUMRS - ICA 2003， 
Singapore， Dec (2003) 
6.  Improvement of Corrosion Resistance of 
Nd-Fe-B Alloy by Co addition. S .  Satoshi ， K. 
Majima and Y. Kaneko : 13th Asian-Pacific 
Corrosion Control Conference， Osaka， Japan， 
November (2003) 
その他の論文
1. ア ル ミ ニ ウ ム 合金中 の ナ ノ オ ー ダ析出物の観
察 に対す る エ ネ ル ギ ー フ ィ ル タ ー 電顕法の 適
用 . 松 田 健二， 池野 進 : 金属， Vol. 7 3 :  
24-27 (2003) 
2. 6000 系 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 に お け る PFZ 形成の
抑制に関す る 研究 松田 健二、 川畑常員， 池
野 進: 金属系材料研究開発セ ン タ 一 『実用金
属材料分野ナ ノ メ タ ル技術開発成果報告書(平
成 1 4 年度)Jl : 325-337 (2003) 
3. ナ ノ 析出物の構造解析. 松田 健二， } 1 11:田常員，
池野 進: 金属系材料研究開発セ ン タ 一 「実用
金属材料分野 ナ ノ メ タ ル技術開発成果報告書
(平成 1 4 年度)Jl : 197-210 (2003) 
4.  6000 系 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の 時効析出 と 引 張特
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性 に 対す る 銅お よ び ク ロ ム 添加 の 影響. 松 田
健二， 池野 進: (社)軽金属学会研究部会報告書
「 ア ル ミ ニ ウ ム 基材料 に お け る 粒界近傍の材
料物性j ， vol. 4 3 :  68-87 (2003) 
5. AI-Mg-Si 系合金の時効析出組織. 松田 健二，
池野 進: 軽金属， vo1 .53: 457-462 (2003) 
6. AI-Mg-Si 系合金の開発・研究の変遷.里 達雄，
松田 健二: 軽金属， vo1 .53: 449-453 (2003) 
7 .  AI-Mg-Si-Cu 合金の析出組織 と Cu の偏析構
造 . 松 田 健二 池野 進 : 日 本金属学会会報
「ま て り あj ， vo1.42: 860 (2003) 
8 .  耐熱性マ グネ シ ウ ム 合金の析出組織. 川畑常員
松田健二 池野 進 鎌土重晴 小島 陽: 日
本金属学会会報 「 ま て り あ j ， vo1 .42: 869 
(2003) 
9. Cu-Zn 系合金の相分離組織. 池野 進 松田
健二 上谷保裕: 日 本金属学会会報「ま て り あj ，
vo1 .42: 872 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  公開番号 2003-098124 X 線回折方法及び中
性子線回折方法. 佐伯 淳(2003)
山崎量平， 杉本益規 : 粉体工学会誌，
624-630 (2003) 
Compound Heat Transfer Enhancement by a 
Combination of a Helically Ribbed Tubes 
with Twisted Tape Inserts . F.Hasim， 
M.Yoshida and H.Miyashita : J. Chem. Eng. 
Japan， Vo1.36， NO.9 : 1 116-1122 (2003) 
ラ テ ッ ク ス をパ イ ン ダー と し て用 い た繊維質収
縮性薄層の対流 伝導乾燥. 今駒博信， 森剛志，
大村直人 吉田正道， 鳥谷明弘 : 化学工学論文
集， 29 巻， 5 号 : 722-725 (2003) 
高分子水溶液で湿 っ た繊維質収縮性薄層の対流
伝導乾燥特性. 今駒博信， 森剛志， 久保田克
之， 吉田正道 : 化学工学論文集， 29 巻， 5 号 :
695-697 (2003) 
溶質， 容器 ア ス ペ ク 卜 比が二重拡散境界面崩壊
時間 に及ぼす影響. 山根岳志， 吉田正道， 宮下
尚 : 化学工学論文集， 29 巻， 5 号 : 622-627 (2003) 
二層系二重拡散対流 に お け る 層間物質移動速度
の解析. 山根岳志， 吉田正道， 宮下尚 : 化学工
学論文集， 29 巻， 5 号 : 614-621 (2003) 
10. Compound Heat Transfer Enhancement by a 
Combination of Ribbed Tubes with Wire Coil 
Inserts F.Hasim， M.Yoshida and 
H.Miyashita : J. Chem. Eng. Japan， vo1 .36， 
nO.6 : 647-654 (2003) 
11 . 高分子水溶液で湿 っ た多孔体の最適乾燥条件.
今駒博信， 大森亮， 久保田克之， 吉田正道 : 化
学工学論文集， vo1 .29 : 144-146 (2003) 
12 . ・ . 過熱水蒸気お よ び高湿空気気流中で の炭水化
物食品の乾燥 ( ジ ャ ガイ モ ス ラ イ ス 表面の着色
特性) . 伊輿田浩志， 小西洋太郎， 吉田香梨，
西村伸也， 野巴奉弘， 吉田正道 : 化学工学論文
集， vo1 .29， no . 1 : 94-99 (2003) 
13. Photocatalytic Degradation of Gaseous 
Ammonia and Trichloroethylene on Ti02 
Ultrafine Powders Deposited on Activated 
Carbon Particles. M. Nazir， J. Takasaki， H. 
Kumazawa: Chem. Eng. Commun. 190: 
322-333(2003) 
14. Gas Permeability of NH3-Plasma-Treated 
Poly(methyl methacrylate) Membrane. Y. 
Yamamoto， M. Maegawa， H. Kumazawa: J. 
Appl . Polym. Sci. 87: 1068-1072(2003) 
15. Photocatalytic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organic Compounds on 
Titanium Dioxide Particles Using Fluidized 
Beds. 日. Kumazawa， M. Inoue， T. Kasuya: 
Ind. Eng. Chem. Res. 42 ・ 3239-3244(2003)
9 :  40， 
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  













of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis tubing， K. 
Hoshino， H. Yamazaki， S. Kagaya: 
Wastewater Treatment Using Enzymes 
(Editor， A. Sakurai: Research Signpost， 















1 .  Trea tmen t 
原著論文
1 .  Effect of Adding Phosphate on the Size of 
Extremely Fine Needle-Like Lepidocrocite 
Particles Prepared by Oxidizing an Aqueous 
Suspension of Ferrous Hydroxide. N. Mihara， 
H. Kwasaki， H. Kumazawa， W.-S. Choi， J.-S. 
Kwak， H.-K. Choi: Can. J. Chem. Eng. 80: 
764-768(2002) 
心理状態を考慮 し た オ ペ レ ー タ モ デルの 開発.
金銀花， 黒岡武俊， 山下裕， 西谷紘一 : 日 本プ
ラ ン ト ・ ヒ ュ ー マ ン フ ァ ク タ ー学会誌， Vo1. 7， 
NO.2 : 86 �96 (2002) 
On the small composite granules formed in a 
continuous rotating conical vessel containing 
grinding media: effect of the methods of 
feeding powder on the size and structure of 
binary composite granules. M. Sugimoto ， T. 
Iwai ， K. Yamamoto ， T. Miyajima: Powder 
Technology， 130， 1-3: 442-449 (2003) 
薄流を利用 し た粒子群の湿式形状分離装置の試





16. Solid Particle Distribution in the Reverse 
Fluidized Bed. B. Kawalec目Pietrenko， H. 
Kumazawa: Inz. Ap. Chem. (Chem. Eng. 
Apparatus) 42 : 91-92(2003) 
17. Photocatalytic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organics on Titanium Dioxide 
Particles in Fluidized Bed. H. Kumazawa， B. 
Kawalec-Pietrenko: Inz. Ap. Chem. (Chem. 
Eng. Apparatus)42: 121-124(2003) 
18. Absorption of Carbon Dioxide into 
Non-Newtonian Liquid. II . Effect of wjo 
Emulsion. S.-W. Park， S.-W. ， 1 . -J. Sohn， S . -G. 
Sohn， H. Kumazawa: Separation Sci . Techn. 
38: 3983-4007(2003) 
19 . 高圧湿式 ジ ェ ッ ト ミ ル を 用 い た サ ブ ミ ク ロ ン
ojw エ マ ル シ ョ ン の作成. 田中邦明， 伊部博之，
熊沢英博 : 化学工学論文集 29 : 740-747(2003) 
20. Effects of Surfactant Concentration on Drop 
Sizes in OjW and W jOjW Emulsions， T. 
Yamamoto， M. Tanaka， 日. Kawasaki J.  
Chem. Eng. Japan， 36(8) ， 963-970 (2003) 
21 .  Production of L-lactic acid from a mixture of 
xylose and glucose by coculture of lactic acid 
bacteria， M. Taniguchi， T. Tokunaga， K. 
Horiuchi， K. Hoshino， K. Sakai， T. Tanaka: 
Appl .Microbiol.Biotechnol . ，  Vol . 53: 2437-2441 
(2003) 
22. Thermocontrol of enzyme activity of 
thermolysin modified with new 
thermo-responsive polymer， K. Hoshino， 
y'Ohsawa， T. Kurokoshi ， S. Morohashi ， M. 
Taniguchi ， :  Biotechnol. Bioprocess Eng. ， Vol. 
8 :  546-549 (2003) 
23. 湿式球形造粒に お け る 架橋液体の接触角 の検討、
高瀬 均、 島崎詩子: 粉体工学会誌、 掲載決定
24. 高圧湿式 ジ ェ ッ ト ミ ル を 用 い た サ ブ ミ ク ロ ン
ojw エ マ ル シ ョ ン生成に及ぼす分散相粘度お よ
び体積分率の影響. 田 中邦明， 無制 希， 熊沢
英博 : 化学工学論文集 掲載決定
25. Treatment of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis membrane， 
K. Hoshino ， H. Yamazaki， S. Kagaya: J. 
Biosci. Bioeng. ， in press. 
プロ シーディ ング等
1 .  A Cognitive Information Processing Model 
for Analysis of Plant Operator Errors . Y. Jin， 
T. Kurooka， Y. Yamashita， and H. Nishitani: 
2002年�2003年研究業績一覧
Proceedings of International Symposium on 
Design， Operation and Control of Chemical 
Processes (PSE Asia 2002) ， Dec.4-6 ， 
Taipei-Taiwan， 319-324 (2002) 
2 .  Support System for Emergency Training in 
Plant Operations. O. Orapimpan， T. Kurooka， 
Y. Yamashita， H. Nishitani: Proceedings of 
International Symposium on Design， 
Operation and Control of Chemical Processes 
(PSE Asia 2002) ， Dec.4-6， Taipei-Taiwan， 
345-350 (2002) 
3 .  Treatment of endocrine disruptors in 
wastewater by using a white-rot fungal 
laccase immobilized into dialysis membrane， 
K. Hoshino ， H. Yamazaki， S .  Kagaya: The 5th 
Asia Pacific Biochemical Engineering 
Conference， Brisbane， Australia: 192-196 
(2003) 
4.  Development of a Novel Process Combined 
Binderless Granulation with Granule 
Reinforcement for Preparing Fluid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: 8th 
China-Japan Symposium on Fluidization 
2003 (Vol. 8) : 36-42 (2003) 
5. Development of a Novel Process Combined 
Binderless Granulation with Granule 
Reinforcement for Preparing Fluid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: The 
2nd Asian Particle Technology Symposium 
2003 (Vol. 1) : �49-255 (2003) 
6. Cascade Estimation Model for Thinking 
State Monitoring Using Plural Physiological 
Signals: T. Kurooka， 1. Hoshi ， Y. Yamashita， 
H. NISHIT ANI: Proceedings of the 
International Ergonomics Association XVth 
Triennial Congress (IEA2003) and the 7th 
Ergonomics Society of KoreajJapan 
Ergonomics Society Joint Conference， Aug. 
24-29， Seoul-Korea， 日P-03-2 (2003) 
国際会議
1. Solid Particle Distribution in the Reverse 
Fluidized Bed. B. Kawalec-Pietrenko， H. 
Kumazawa: Polish Conf. on Multiphase 
Flow， Poland， October(2003) 
2. Photographic Degradation of Volatile and 
Non-Volatile Organics on Titanium Dioxide 
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Particles in F1uidized Bed. H. Kumazawa， B. 
Kawa1ec-Pietrenko: Po1ish Conf. on 
Mu1tiphase F1ow， Po1and， October(2003) 
3. Deve10pment of a Nove1 Process Combined 
Binder1ess Granu1ation with Granu1e 
Reinforcement for Preparing F1uid Catalyst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: 8th 
China-Japan Symposium on F1uidization， 
Gifu， Japan， December (2003) 
4. Deve10pment of a Nove1 Process Combined 
Binderless Granu1ation with Granu1e 
Reinforcement for Preparing F1uid Cata1yst， 
Guiqing Liu， Ryuji Nagata， Naoko Hirono， 
Taketoshi Kurooka， Ryohei Yamazaki: The 
2nd Asian Particle Techno1ogy Symposium 
2003， Penang， Ma1aysia， December (2003) 
その他の論文
1. Fabrication of Functiona1 Thin Fi1ms of 
Barium Titanate and Titania by a Sol司Ge1
Technique. 日. Kumazawa: Recent Research 
Deve10pments in Materia1s Science 3， Part 
853-869， Research Signpost(2002) 
2 .  Chemica1 Process Engineering Aspects of 
Hydrotherma1 Synthesis of Functional 
U1trafine Particles. H. Kumazawa: Recent 
Research Deve10pments in Materia1s Science 
3， Part : 897-919， Research Signpost(2002) 
3 .  ジ ャ ノ ー ス キ ー ・ ポ ー ル マ ン式液体笛に よ る 低
周波数域での乳化分散特性， 山本辰美、 稲垣義
男， 今村 覚、 熊津英博 t 第 1 1 回微粒化 シ ン
ポ ジ ウ ム 講演論文集， 116-119 (2002) 
4. Advanced treatment of nitrogen by Adding 
vitamin Bs in wastewater， H. Yamazaki， K. 
Hasegawa， S .  Morohasi， K. Hoshino: J.  
Ecotechnol. Research， Vo1 .8 ，  NO.2 :  148-149 
(2002) 
5. Biodegradation of sichhouse syndrome 
causative materia1s by Pseudomonas putida， 
T. Arai ， S .  Morohasi ， K. Hoshino ， J. 
Ecotechnol. Research， Vo1.8，  N 0 .2 :  186回187
(2002) 
6. Particle Discharge Characteristics from the 
Nozz1e of a Thin Tube Immersed in Liquid 
Subjected to Ultrasonic Wave Force. K. 
Yamamoto ， M. Shiokari ， T. Miyajima， M. 
Kawamura， M. SugÏmoto: KONA， Powder 
and Particle， 21 :  208-218 (2003) 
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7. 落下固定法に お け る 粒子姿勢の定量的検討. 宮
嶋俊明， 山本健市， 鈴木紘平， 杉本益規 : 第 41
回 粉体 に 関 す る 討論会講演論文集 : 154-158 
(2003) 
8 .  液中接触角 の ヒ ス テ リ シ ス の検討、 釣谷 聡、
高瀬 均、 化学工学会第 68 年会、 B318 (2003) 
9 .  薄流を利用 し た粒子群の湿式形状分離装置の試
作 と 分離特性， 山本健市， 西川貴， 宮嶋俊明，
山崎量平， 杉本益規 : 粉体工学会誌， 40， 9 : 
624-630 (2003) 
10. HI-LIF を用 い た液相内濃度場の計測法. 山根岳
志 : 伝熱， 42 巻， 176 号 : pp. 13-16 (2003) 
11 .  Mo1ecu1ar bio1ogica1 ana1ysis of 
ammonia-oxidizing bacteria based on 
expression of functiona1 activity in 
wastewater treatment process with 
floccu1ant， H. Yamazaki， K.Hasegawa， S. 
Morohashi， K. Hoshino: J. Ecotechnol . 
Research， Vo1 .9 ，  Noふ S36-37， (2003) 
12. C1eanup of wastewater containing fat by 
adding water-so1ub1e vitamins， T.  Amano H. 
Yamazaki， S. Morohasi ， K. Hoshino， J. 
Ecotechnol . Research， Vo1.8 ，  NO.2 :  S216-217 
(2003) 
13. Detoxification of wastewater containing 
endocrine disruptor by surface-1iquid cu1ture 
with nonwoven fabric of white-rot fungus， K. 
Hoshino， H. Yamazaki， S. Kagaya: The 
environmenta1 risk of endocrine disrupter， 
Japan MEXT Science Grant Aid and 
Scientific Research on Priority Areas(1) : 
226守227 (2003) 
特許 ・ 賞
1 .  化学工学論文集 12002 年度優秀論文賞」 黒岡武
俊
2.  微生物に よ る β ポ リ リ ン ゴ酸の製造法， 星野
一宏、 伊藤 潔、 特願 2003-048488
3. 消毒確認方法， 山崎宏史、 宮本涼「、 星野一宏、
稲森悠平: 出願中
Synergistic Effect of Pyrite and Water on 
Conversion of Model Compound of Coal， Y. 
Y oneyama， S. Maekara， A.  Kanao， N. 
Tusbaki: Energy & Fuels， Vo1. 17: 504-505 
(2003) 
Effect of Initiative additives on 
Hydro-Thermal Cracking of Heavy Oils and 
Model Compound， J. Chang， K. Fujimoto， N. 
Tsubaki: Energy & Fuels ， Vo1 .17 :  457-461 
(2003) 
Continuous Synthesis Process of Methanol at 
Low Temperature from Syngas Containing 
C02 Using Alcohol Solvent， N. Tsubaki ， Y. 
Y oneyama， K. Fujimoto: Studies in Surface 
Science and Catalysis， Vo1 . 145: 287-290 (2003) 
Promotional SMSI Effect on the Supported 
Palladium Catalysts for Methanol Synthesis， 
N. Tsubaki， K.Fujimoto， Topics in Catalysis， 
Vo1 .22 ，  325-335 (2003) 
Chemical Effect and Spatial Effect of New 
Bimodal Catalysts for Fischer-Tropsch 
Synthesis， Y. Zhang， Y. Y oneyama， K. 
Fujimoto， N. Tsubaki: J. Chem. Eng. Jpn. ，  
Vo1 .36: 874-880 (2003) 
Continuous Low-Temperature Methanol 
Synthesis from Syngas using Alcohol 
Promoters， R. Prasert， T. Yamagami， V. 
Tharapong， Y.  Y oneyama， M. Ito ， N. 
Tsubaki: Energy and Fuels ， Vo1 .17: 817-821 
(2003) 
Direct Synthesis of Middle Isoparaffins from 
Synthesis Gas， X. Li ， K. Asami， M. Luo， K. 
Michiki， N. Tsubaki， K. Fujimoto: Catalysis 
Today， Vo1.84・ 59-65 (2003) 
10. Fischer-Tropsch Chemistry: Its Catalyst and 
Process， N. Tsubaki: Petrotech， Vo1 .26: 
439-444 (2003) 
11 .  Bimodal Porous Silica Preparèd by 
Pore-Filling of Silica So1， Y. Zhang， Y. 
Yoneyama， N. Tsubaki: Journal of Japan 
Petroleum Institute， Vo1 .46: 335-338 (2003) 
12. A Highly Active and Stable Fischer-Tropsch 
Synthesis CobaltjSilica Catalyst with 
Bimodal Cobalt Particle Distribution， S. Sun， 
K. Fujimoto， Y. Zhang， N. Tsubaki: Catalysis 
Communications， Vo1 .4: 361-364 (2003) 
13. Direct Synthesis of Middle Isoparaffins from 
Synthesis Gas， X. Li ， K. Asami， M. Luo， K. 
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著書
1 .  第 3 章環境保全の た め の光触媒， (2)光触媒膜製
造への挑戦， ア ド バ ン ス ト ゾル ・ ゲゾレ法に よ る
高機能光触媒. 蓮覚寺聖一， 神谷倫代 : 光触媒
のすべて (橋本和人， 藤島昭 監修， 工業調査
会， 東京， 日 本) : 104-106 (2003) 
ア ミ ノ 酸お よ びペ プ チ ド錯体. 金森寛， 曾津宣
- 第 5 版 実験化学講座 2 2 巻 金属錯
体 ・ ク ラ ス タ ー ( 日 本化学会編 : 丸善， 東京)
印刷中
原著論文
1. Kinetic Studies on Thiolato-Ligand 
Substitution Reactions with Halide Ions of 
Square-Planar Palladium(II) Complex with 
Bis(2-( di pheny 1 phosphino )ethy l)pheny 1 phosp 
hine. S. Aizawa， Y. Sone， T. Kawamoto， S. 
Yamada， M. Nakamura: Inorg. Chim. Acta， 
338: 235-239 (2002) 
Three-Component Hybrid Catalyst for Direct 
Synthesis of Isoparaffin via Modified 
Fischer-Tropsch Synthesis， N. Tsubaki， Y.  
Y oneyama， K. Michiki， K. Fujimoto: 
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SAE Papers: 2003-01-1941 
14. Catalytically-Active Supercritical Fluid to 
Accelerate Methanol Synthesis， R. Prasert， Y. 
Yoneyama， V. Tharapong， N. Tsubaki: Fuel ， 
Vo1.82: 2255-2257 (2003) 
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